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ﻣﻠﺨﺺ
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻀﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺼﺔ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ إﻳﻘﺎﻋﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد ﻓﻨﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﻀﺎء اﻟﻌﻨﻮان إﻟﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎن ،وﻣﻨﻔﺘﺤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻘﺼﺔ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" رﻏﻢ ﺻﻐﺮﻫﺎ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺺ ﺧﺼﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ وﻟﻠﺪراﺳﺔ ،وﻫﻮ ﻛﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺷﻤﻌﻮن اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﺤﺎذ ،وﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ ،وﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎم ﺑﻴﻦ ﺟﺸﻌﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
ﺗﺒﺘﺪئ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﺔ ﻣﺎ أو اﺳﻤﺎ ﻟﻤﺆﻟﱠﻒ ،ﺑﻞ إن ﻗﺮاءة
ﻧﺼﻮص ﺑﻌﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ،وذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ،وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ إذا اﺷﺘﺮك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﺔ "ﺷﻤﻌﻮن
ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﺮؤى واﻟﺘﺎوﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺛﻢ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺘﺤﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﻌﺮف ﺑﺤﻲ اﻟﺘﻨﻚ :ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺒﻴﻮت
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺮﻳﺎح ﺷﺘﺎء ،وﻟﺘﺠﻠﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻲء واﻟﺒﺮودة ﺻﻴﻔﺎ ،وﺗﻠﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﺆس واﻟﺸﻘﺎء ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﺟﺴﺮا ﻟﻠﻌﺒﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" وﺟﺴﺪ اﻟﻨﺺ
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﺴﻘﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ.
ﺛﻢ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وﺷﺨﺼﻴﺎت،
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻜﺮ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺤﻴﺎﺗﻲ اﻟﻤﻌﻴﺶ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ ،ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ ،ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2021
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The Textual Space
Najati Sidky’s Novel of "Shimon Bouzaglo" as a Model
Adwan N. Adwan, Assistant Prof., Anajah University, Palestine.
Abstract
The study aims at highlighting the text’s public sphere of the shot story “Shimon
Bouzaglou” by Najati Sidki, which depicts several artistic dimensions that include both
the open sphere of the text and the place. It also shows how the text’s sphere converges
with the political, psychological, economical and socio-cultural spheres. Although short,
the story’s text comprises a fertile ground for several interpretations. It resembles a
portrait that carries several questions related to Shimon the beggar and to the character of
the Sephardic Jews. Also, it has to do with a proportion of people who go through a
double personality ruptured between psychological greed and societal oppression.
The study begins by analyzing the title, which does not refer to an attribute or a
name of a certain author. However, mentioning and reading texts with their titles
represent a cultural status for listeners, and an important state of communication ,
especially if a considerable number of listeners come to an agreement in recognizing a
certain title. Thus, the title "Shimon Buzaglo" provides the opportunity towards a
multiple visions and interpretations vis-à-vis the Jewish situation and how it is viewed
by Palestinians.
The study includes different approaches about the beginning of the text that is
related to the place. It refers the reader to a destitute neighborhood known as the Tanak
neighborhood whose houses are built of wood, old shingles, and interlocking houses to
protect residents from rain and wind in winter, and to bring them shade and cold in
summer. These of course are signs of misery and destitution. The beginning of the text
plays a bridge to cross between the title “Shimon Buzaglo” and the bulk of the text in
terms of both the layout and context.
The study also addresses other narrative elements of the novel in terms of time,
place and characters, as well as their contextual, cultural and interpretive implications
pertaining to history, thought and daily events.
Keywords: Textual space, Najati Sidky, Shimon Bouzaglo.
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ﻓﻀﺎء اﻟﻌﻨﻮان:
اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻮق ،ﻓﻔﻲ
اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﺎﻫﻲ؛ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﻗﺎ وﺟﻮدا
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺮؤى ،وﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ).(1
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﺪ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ ،ﻓﻬﻮ "ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﺋﻞ ،وأﻛﺜﺮ ﻏﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ") (2ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت وﺷﺤﻨﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان رأس اﻟﻨّﺺ وﺳﺆاﻟﻪ واﻟﻨّﺺ ﺟﺴﺪ اﻟﻌﻨﻮان
وﺟﻮاﺑﻪ ،واﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ورﻗﺔ اﻟﻄﺎﺑﻮ ﻟﻠﻨﺺ ،واﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد ﻟﻠﻄﻔﻞ
وﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻳﺆدي اﻟﻌﻨﻮان "وﻇﺎﺋﻒ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ودﻻﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻨﺺ ﻛﺒﻴﺮ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ رأﺳﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﻮان").(3
واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻨﻮان ﻟﻴﺲ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪه اﻟﻤﺆﻟﻒ دون ﻏﻴﺮه ﻗﺼﺪا وﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨّﺺ؛ ﻷن
اﻟﻌﻨﻮان ﺳﻴﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨّﺺ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻮر اﻟﻨّﺺ ،وﻳﺮﺑﻂ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﺰاﺋﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ)،(4
وﻫﻮ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻗﺪ إﻟﻰ اﻟﻨّﺺ ،وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ أو
ﺧﺎﻃﺌﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻜﺎر اﻟﻨّﺺ ،ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺆرة ﻣﺮﻛﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ أو
اﻷﺣﺪاث).(5
ذﻫﺐ ﺟﻴﺮار ﺟﻴﻨﻴﺖ إﻟﻰ أن" اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﻮاد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب"؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ
إﻏﺮاء ﻟﺠﺬب اﻟﻘﺎرئ واﻹﻣﺴﺎك ﺑﺘﻼﺑﻴﺒﻪ) ،(6وﻟﻮ ﺗﺨﻔﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻀﻮم أﺧﻼﻗﻴﺎ ﻓﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل :إن اﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ ﺳﻤﺴﺎر اﻟﻨّﺺ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻐﺮي اﻟﺴﻤﺴﺎر اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎر؛ ﻓﺈن اﻟﻌﻨﻮان ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺠﻴﺪ اﻟﻨّﺺ ،وﺑﻌﺚ اﻟﻠﺬة ﻓﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺸﺘﺮي اﻟﻜﺘﺎب أو ﻳﺤﺜﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ.
وإﻧﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ذات اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ،ﻓﻤﺎ
أن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺐ اﻟﻘﺮاء إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ وذﻛﺮﻫﺎ وﻟﻔﻈﻬﺎ ﺑﺈﻳﻘﺎﻋﺎت
ﻣﻬﻤﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﻰ اﻟﻘﺎرئ أﺣﺪاث رواﻳﺔ ﻣﺎ أو ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻟﺰﻣﻦ
ﻃﻮﻳﻞ ،وﻳﺒﻘﻰ دﻟﻴﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺟﺠﺔ ،وﺗﻘﺮن اﻷﺣﺪاث واﻟﻨّﺺ ﺑﻪ.
ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﺔ ﻣﺎ أو اﺳﻤﺎ ﻟﻤﺆﻟﱠﻒ ،ﺑﻞ إن ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص ﺑﻌﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ ،وذﻛﺮ
ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ،وﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا اﺷﺘﺮك
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺪوان

ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ") (7ﻓﻲ أن اﻟﻨّﺺ ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ
اﻟﻌﻠَﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺼﺔ ﻓﻜﺮة أو ﻣﻜﺎن أو زﻣﺎن ،ﻓﺸﻤﻌﻮن اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺪد.
ورﻏﻢ أن ﻧﺺ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻧﺺ أدﺑﻲ ﻣﺘﺨﻴﻞ ﻟﻪ
ﻣﻘﺘﺮﻧﻴﻦ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،ﻓﻜﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ "ﺷﻤﻌﻮن
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪث وﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺴﺮد،
ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎرئ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة اﻟﻨّﺺ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أدﺑﻴﺘﻪ دون
اﻟﻌﻨﻮان ،وﻣﺎ أﻗﺮه ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ إﻻ أن اﻟﻨّﺺ واﻟﻌﻨﻮان ﺟﺎءا
ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻓﺘﻈﻬﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى
إذن ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أن ﻳﺨﺮج اﻟﻨّﺺ ﻋﻦ ﺣﺪود ﻣﺎ رﺳﻤﻪ

ورﻏﻢ أن اﻟﻌﻨﻮان"ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻳﺜﻴﺮ رﻏﺒﺔ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻻ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ روح إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪ
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ أو ﺗﺴﺠﻴﻠًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه
وﻣﻨﻔﺮدا ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ،وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان أﻗﺮ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﻋﻘﻴﻤﺎ دون أن ﻳﻌﻄﻲ روﺣﺎ
أدﺑﻴﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎرئ أﺑﻌﺎدا ﺗﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرئ
واﻟﻜﺘﺎب.
ﻟﻮ واﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان دون أن ﻳﻌﺮف أن اﻟﻨّﺺ اﻟﺬي أﻣﺎﻣﻪ ﻧﺺ أدﺑﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻻ
ﻳﺬﻫﺐ ذﻫﻨﻪ إﻟﻰ اﻷدﺑﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺬﻫﺐ ذﻫﻨﻪ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ؛ ﻟﺬا ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان دون وﺟﻮد اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد ﻣﺎﻫﻴ ﺔ اﻟﻨّﺺ ،ودون ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨّﺺ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻟَﺒﺲ ورﻳﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺷﻤﻌﻮن
ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" إن ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ واﻟﺸﻌﺮي ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻣﺎ ﻋﺮف اﻟﻘﺎرئ ﻧﻮع ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ذﻫﻨﻪ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ واﻟﺠﺪل واﻟﺘﺮﻣﻴﺰ واﻻﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﺨﺎﺗﻠﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻪ ،ﻓـ"ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻜﻮﻧﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ أو اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ؛ ﻟﺬا ﻻ ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺸﺮي أو ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻞ ﻳﻮﻟﺪ
اﻟﻌﻨﻮان وﻳﺘﻜﻮن وﻳﺄﺧﺬ اﺳﻤﻪ ،أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻳ ﺼﺒﺢ إﺷﻬﺎرﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﻴﻼد اﻟﻘﺼﺔ ،وﻻ ﻳﺤﻴﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﺜﻼ رواﻳﺔ "أﺣﺪب ﻧﻮﺗﺮدام" ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻜﺘﺪراﺋﻴﺔ ﻧﻮﺗﺮدام،
و"اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة" ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻻ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﺴﺎؤل إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻲ اﻟﻘﺎرئ أن "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" اﺳﻢ ﺷﺨﺺ
ﻳﻬﻮدي وأن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻨﻮان ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﻘﺮاءة،
إذا ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻨﻮان ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﻣﺜﻴﺮة إﻻ ﺑﻤﻌﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﺆﻟﻒ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ
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اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﻴﺒﺪأ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻟﺘﺄوﻳﻼت؛ ﻷن ﺗﻄﻮر اﻟﻨّﺺ
ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻄﻮر اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻞ إن ﺗﻄﻮر اﻷدب وﺗﻄﻮر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮح
اﻷﺳﺌﻠﺔ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻟﻤﺎ ﺗﻄﻮر ﺷﻲء ،ﻓﻌﻤﻖ اﻟﻨّﺺ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺄﺳﺌﻠﺘﻪ ،وﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ أو
ﻣﺠﺮة ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة.
ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻻ ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،وﻟﻢ ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ ﻧﺤﺘﻪ،
إﻧﻤﺎ أﺧﺬ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﺎع اﻟﻨّﺺ؛ وﻷﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻗﺎرة.
ﻓﻀﺎء اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ أي ﻧﺺ أدﺑﻲ ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨّﺺ اﻟﻘﺎرئ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪد إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻲ ﻧﺪﺧﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨّﺺ أو ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ،وﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أن
ﻧﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﺮأ؛ ﻟﺬا ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎرئ وﺧﺎﻟﺒﺔ ﻟﺨﻴﺎﻟﻪ،
واﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻳﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺗﺤﺘﻪ ﺳﻠﺴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮه ،وﺗﺤﺪث ﻣﺎرﻛﻴﺰ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻧﺼﻮﺻﻪ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﻘﺎل :إﻧﻪ
أﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ أوﻟﻰ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺧﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ).(8
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ إن ﻛﺎن ﺳﺮدا ﺗﺨﻴﻠﻴﺎ أم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺨﻴﻠﻴﺔ،
وإﺳﻬﺎﺑ ﻬﺎ أو ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ اﻟﺘﺨﻴﻠﻲ إن ﻛﺎن رواﻳﺔ أو ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة.
واﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻌﻤﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎرد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺘﺪئ
ﺑﺎﻟﺤﻮار أو اﻟﻔﻀﺎء أو ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺸﺨﻮص ،ﻟﻜﻦ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﺎرد ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ
ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺌﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻟﻠﻘﺎرئ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ،وﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻴﻼﺗﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ.
وﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮيء ﻓﺈن ﻻ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ)(9؛ ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺟﻮد ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺤﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻟﺤﻈﺔ اﻟﻮﺟﻮد؛ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻮﺟﻮد أي ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨّﺺ وﻣﻘﻮﻻﺗﻪ وإﺛﺎرﺗﻪ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ،وﻫﻲ اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎرد
واﻟﻘﺎرئ.
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻐﻴﺎﻫﺎ اﻟﺴﺎرد ﻟﺘﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎرئ ،وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
وﺗﺤﺎول اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ
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ﻋﺪوان

اﻟﺬﻫﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎرد واﻟﻘﺎرئ؛ ﻟﺬا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﻧﻤﺎ ﻫﻲ وﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻫﻲ
ﺳﻮق ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻼﻣﺤﺪود ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻓﻀﺎء ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﻔﺘﺮض).(10
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﺤﺼﺮ اﻟﻨّﺺ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪد وﻣﻌﻴﻦ،
ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺗﻌﺎود اﻻﻧﻔﺘﺎح أﻣﺎم ﻗﺮاﺋﻬﺎ ﻟﺘﻐﺎزﻟﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻬﻢ ،وﺣﺴﺐ ﺗﺨﻴﻼﺗﻬﻢ
اﻟﻼﻣﺤﺪودة ،ﻓﻬﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺼﺮ واﻧﻔﺘﺎح ،ﻗﻴﺪ وﺣﺮﻳﺔ.
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ أو ﺗﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﺗﺢ ﻧﺼﻴﺔ،
ﻓ ﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺻﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﺋﻖ ﻧﺼﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻧﺼﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨّﺼﻮص ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ
أدﺑﻴﺎ ﻓﺬا إﻟﻴﻪ ﺳﺘﺘﻄﻠﻊ ﻧﺼﻮص ﻻﺣﻘﺔ) (11ﻟﺘﺘﻌﺎﻟﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺪرس اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ ،إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻋﻀﻮي ﻣﻦ
اﻟﻨّﺺ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺑﻞ ﻳﻌﻀﺪه ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪرس ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ أرﻛﺎن اﻟﻨّﺺ اﻷﺧﺮى اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ:
ﻛﺎﻟﺴﺮد واﻟﺰﻣﻜﺎن واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻪ؛ أي أن اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻪ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻳﻌﻔﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻳﻌﺪﻟﻪ أو ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ)(12؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﺎة
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﺴﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،وﻓﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﺠﺬوة ﺗﺘﻮﻗﺪ ﻓﻲ
ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ،إﻧﻪ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎق ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻃﺊ.
وﻣﻦ اﻟ ﺠﻴﺪ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ أي ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻜﻼم واﻟﺴﺮد ،وﻟﻴﺲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺪث ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺪث ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ،أو ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻤﺬاﻧﻲ ،ﻓﻨﺮى ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺗﺒﺘﺪئ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺺ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻓﺈن أول ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎدر إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ
اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻮان ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﻌﻨﻮان ،ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟﻰ "ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ...ﺣﻲ اﻟﻴﻬﻮد" ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ
اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻨّﺺ.
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺘﺤﻴﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﻌﺮف ﺑﺤﻲ
اﻟﺘﻨﻚ :ﻣﺒﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺸﺐ واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺮﻳﺎح
ﺷﺘﺎء ،وﻟﺘﺠﻠﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﻔﻲء واﻟﺒﺮودة ﺻﻴﻔﺎ ،وﺗﻠﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﺆس واﻟﺸﻘﺎء.
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ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﻌﺮض اﻟﺴﺎرد ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻧﻪ ﺳﺎرد ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎرك ،وأن ﻻ ﺻﻠﺔ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻨﺒﻮذ ﺣﻴﺎﺗﻴﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﺒﻮذ ﺳﺮدﻳﺎ ،ﻓﺎﻟﺴﺎرد ﻳﺴﺮد ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻛﻲ ﻳﻮﺻﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؛ ﻟﺬا ﻻ ﻧﺮى أﺛﺮا
ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.
اﺳﺘﺤﻮذ وﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﺘﻄﻮر
زﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺴﺮدي ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ؛ ﻟﻴﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا
اﻟﺤﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺮد ﺛﻤﺔ ﻫﺪوء ﺣﻴﺎﺗﻲ وﻫﺪوء ﺳﺮدي ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﺨﺒﺮوه
ﺑﺤﻮاﺳﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮﺟﻮد اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺸﻴﻮخ
واﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ واﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ واﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ إﻧﻤﺎ
ﻳﻜﻤﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻋﺮض ﺻﻮرة أﻛﺜﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻛﻤﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ) (13ﻛﻤﺎ
ذﻫﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻲ دي ﻣﻮﺑﺎﺳﺎن ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺴﺎرد ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺻﻼ إﻻ أن
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﻤﺎذج ذات ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ؛ أي أن اﻟﻨّﺺ ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ،ﻓﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺤﺎذ
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻄﻒ اﻟﻤﺎرة وﻣﺤﺎدﺛﺎت روﺑﻴﻜﺎ ﻣﻊ ﺷﻤﻌﻮن ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
ﻟﻠﺬﻫﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮد ،ﻓﺎﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﻟﻸوﻟﻰ:
اﻷوﻟﻰ ﺗﻤﻬﺪ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻤﻞ وﺻﻔﻬﺎ ﻟﺤﻲ اﻟﺘﻨﻚ وﻟﺮواﺋﺤﻪ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ،ﻟﻜﻦ إذا ﺟﺎءت اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺒﻴﻮﺗﻪ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ،
أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺳﺮدي ،ﻓﺒﺎت اﻟﻘﺎرئ ﻳﺮى اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮر وأﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
واﻟﺘﻠﻔﻮن ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ،وأرى أن اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻼن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺼﺔ،
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺤﺪد اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ إﻧﻤﺎ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪﺗﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ،
وﻓﺮﺷﻬﺎ ﻟﻠﻘﺼﺔ.
اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻋﻤﻞ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻪ ،وﻫﻮ ﻛﺎﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﺸﻬﺪﻫﺎ وﺻﻮرﺗﻬﺎ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﺜﻠﺖ ﻫﻨﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﺪا ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،أي ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺤﺮك
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
وإذا أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ا ﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨّﺺ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺮد ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﻼ اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺴﺮد ،وﻛﺄن
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺪوان

ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذاﺗﻪ ،واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ،ﻓﺤﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺼﻮﻻ ﻋﻦ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟﺼﻮرﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺷﻤﻌﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﺤﺎﺿﺮ ﺳﺮدي.
ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺟﻴﺘﻮﻫﺎت
ﻓﻘﻴﺮة ﻣﻨﻌﺰﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻗﺪﻣﻮا إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أي اﺑﺘﻌﺪوا ﻋﻦ أوروﺑﺎ ﻗﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ
إﻻ أن ﻧﻤﻮذﺟﻬﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﺎﻟﺘﻜﺪس ﻓﻲ اﻟﺤﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
إن اﻟﺰﺣﻤﺔ وﺗﺸﺎﺑﻚ اﻷﺳﻄﺢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺷﺪة
اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ،وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺆون اﻟﺤﻴﺎة،
وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻤﻬﻤﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻨﻚ واﻷﺧﺸﺎب واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻋﺮاﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ،ﻓﻬﻮ ﺣﻲ ﻃﺎرئ
ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻻﺟﺌﻮن ﻗﺎدﻣﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺆس ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا أﻏﻨﻴﺎء ،وﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﺧﻴﺮا وﻓﻴﺮا
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ،وﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ وﻋﺪوا ﺑﺎﻟﻘﺪوم إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
أرض اﻟﻤﻦ واﻟﻌﺴﻞ ،وﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﻣﺎ وﻋﺪوا ﺑﻪ.
وﺗﺸﻴﺮ أﻟ ﻔﺎظ ﻧﺺ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻟﻔﻘﺮاء ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ،ﻓﻔﻘﺮاء اﻟﻴﻬﻮد وﺿﻌﻮا ﻓﻲ
أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓﻬﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨّﺺ إﻟﻰ أن
ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ أو اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻐﻤﺴﺖ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ ﺑﺼﻨﻊ
اﻟﻤﻌﻜﺮوﻧﺔ واﻟﻜﺴﻜﺲ ،وﻳﺒﺪو أﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ أﻟﻔﺎظ ﻧﺺ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد ﻧﻘﻠﻮا ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻞ ﺗﻤﺴﻜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺘﺮاث
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻣﺎم اﻟﻴﻬﻮد اﻷﺷﻜﻨﺎز ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻐﻨﻴﺔ.
أﻇﻬﺮت اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺮدﻳﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﺟﺎءت اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻼ ﺧﻠﻂ ﺳﺮدي ،واﻟﻮﺻﻒ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻒ
ﻫﻮ أﺣﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻂء اﻟﺰﻣﻨﻲ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﺎم دون ﺧﻠﻞ ﺳﺮدي ﻳﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ
اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ،وواﻛﺒﻪ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻠﺴﻮن ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺎت
اﻟﺒﺎب ﻳﺘﺴﺎﻣﺮون وﻳﺘﺸﺎورون ،وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ وﻫﻦ ﻳﻘﻄﻌﻦ اﻟﻌﺠﻴﻦ ،واﻷﺳﻄﺢ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
واﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮر ،ﻓﻜﺄن ﻗﻄﺎر اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ دون أن ﻳﻐﻴﺮه وﺗﺮﻛﻪ ﻣﻬﻤﻼ ﻛﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت
اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﺪن اﻷﻏﻨﻴﺎء.
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ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﺠﺪد ﺣﺪدت ﻣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ دور ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺐ اﻷﻳﺎم،
وﺳﻴﻌﻴﺸﻮن ﺧﺪﻣﺎ أو ﻣﺘﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺟﻨﻮدا ﻟﻤﺤﺎرق أﻏﻨﻴﺎء اﻟﻴﻬﻮد.
وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أن ﺷﺪة ﺗﻤﺎﺳﻚ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ وﺣﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﻖ ﻟﻪ أو ﺷﺮخ ،ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ واﺣﺪة واﻟﺸﻜﻞ واﺣﺪ واﻟﻤﻀﻤﻮن واﺣﺪ ،ﻓﻬﺬا اﻟﺤﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻼﺧﺘﻼف
واﻟﺘﻌﺪد وﺗﻼﻗﺢ اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺎش ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻌﺠﺎﺋﺰ وﺳﺮدﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ،ﻓﻬﻢ
ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻗﺮب ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺬي ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺮدﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاث ﻣﺘﺮﻛﻢ ﺻﺎﻏﺔ اﻷﺟﺪاد
ﺑﺮؤﻳﺔ واﺣﺪة ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻫﺠﺮة اﻟﻨﺎس إذا ﺑﻘﻮا ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت أو ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻻ
ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﺘﻌﺪدﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ أو ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ.
ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺬي رﺳﺨﻪ اﻟﺴﺎرد اﻟﺬي ﻫﻮ وﻛﻴﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻨّﺼﻲ أﻇﻬﺮ ﻋﻤﻖ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﻘﺎرئ ،ووﺟﻬﻪ اﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﻳﺒﻐﻴﻪ ،ﻓﻨﺮى أن اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻛﺎن آﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ آﻻت اﻟﺴﺮد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﺟﺮه إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎرد ﻛﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻮ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﺻﻮرة اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺤﻜﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي إﻧﺴﺎن
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ أن ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪه ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻄﺢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
واﻟﺒﻴﻮت ﺣﻤﺮاوﻳﺔ اﻟﻠﻮن ،وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ ،واﻟﺤﻤﺎم ﻋﺎﻣﺎ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺼﻮرة ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﻤﻀﻤﻮن.
ﻫﻨﺎك إﺷﺎرات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﺣﻲ ﻗﺬر ،ﻓﺎﻟﺤﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ واﻟﻔﺮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وﻳﺒﺪو
ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎرات أو ﻣﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺒﻎ أو ﻣﺪﺑﻐﺔ ﻟﻠﺠﻠﻮد ،وﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ رواﺋﺢ
ﻛﺮﻳﻬﺔ؛ ﻷن ﻣﺠﺎرﻳﻪ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺠﺎﺗﻲ
ﺻﺪﻗﻲ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻋﺒﻴﺪا ﻟﻠﻤﺎل ﻗﺬرﻳﻦ.
ﻫﻞ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ؟ ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻏﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳﻄﺮ أن
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠ ﻴﺎت اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻊ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻓﻔﺸﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺆول إﻟﻰ
اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ) (14ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮى أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻠﻲ ﻟﺤﺎرة اﻟﺘﻨﻚ ،ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺒﺮ أﻏﻮاره ،وأن اﺳﺘﺨﺪام أﻟﻔﺎظ ﺳﻠﺴﺔ
وﺟﻤﻞ ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،واﻟﺴﺮد ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،وإﺿﻔﺎء ﺻﻮرة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ ،وﻋﺪم
671

9

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 22 [2021], Iss. 2, Art. 4

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺪوان

إدﺧﺎل اﻟﺴﺮد إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﻲ -ﻗﺪ ﺣﻔﺰ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ،وأرﺳﻰ ﻓﻲ
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أس اﻹﻏﺮاء.
ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ أدت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺟﻨﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻀﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم
ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﺎﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ ﺣﺪدت أن اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ
اﻟﻤﻘﺮوء ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻨّﺺ ﺷﻌﺮا وﻻ ﻣﺴﺮﺣﺎ وﻻ ﺳﻴﺮة
ذاﺗﻴﺔ وﻻ رواﻳﺔ إﻧﻤﺎ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ واﻟﻮﻗﻔﺔ وﻋﺪم اﻹﺳﻬﺎب ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ أدت اﻟﺪور اﻹﺧﺒﺎري ﻋﻦ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺨﺒﺮ ،ﻓﺠﻤﻞ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺧﺒﺮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺨﻴﻠﻲ اﻷدﺑﻲ ﻟﻨﺺ
اﻟﻘﺼﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻳﻌﺮف ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻘﺮاء ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ أو ﺗﻜﻮن اﻟﺼﺮاع ،ﻓﺈن ﻧﺺ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺼﺮاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻀﻮر
واﻟﻤﻐﻴﺐ ،ﻓﺄﺣﻀﺮ ﺳﺮدﻳﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ وﺻﻔﺎﺋﺤﻪ وأﺳﻄﺤﻪ وﻣﺪاﺧﻨﻪ ورواﺋﺢ ﻣﺠﺎرﻳﻪ وﻏﺴﻴﻠﻪ
اﻟﻤﻨ ﺸﻮر وﻣﺰارﻳﺐ اﻟﻤﻴﺎه وأﺳﻼك ﻫﻮاﺗﻔﻪ وﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻪ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﻴﻮخ وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ؛ ﻟﻴﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ
إﺣﻀﺎر اﻟﻤﻐﻴﺐ أي اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻨﻮاﻓﺬ
اﻟﺨﺸﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ دون أن ﻳﺘﺪﺧﻞ أﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،إن ﺣﻀﻮر
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ أو ﻳﻬﻮد اﻟﺴﻔﺎردﻳﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻐﻴﺒﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﺷﺎﺧﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ ،أوﻻ:
اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺠﺮوا ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ ،وﺟﻲء ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﻴﺴﻜﻨﻮا ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ واﺳﺘﺪﻋﻰ ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻐﻨﻲ
اﻟﺬي رﺳﻢ ﻟﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﻏﻨﻴﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻴﺎة وأﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ
ﺷﻔﻮﻳﺔ اﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻫﻨﺎك اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺮ واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻫﻨﺎك
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﻜﺲ ﻫﻨﺎك اﻟﻄﻌﺎم اﻷوروﺑﻲ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻷﺳﻄﺢ
ﻫﻨﺎك اﻟﺤﺪاﺋﻖ ،إن ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻏﺮﺑﻴﺔ وﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ ﻫﻴﺮﺗﺴﻴﻠﻴﺎ ،وﻣﺴﺎﻣﺮات اﻟﺸﻴﻮخ
اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻏﺮف اﻟﻘﻴﺎدة ،وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻟﺘﻌﻠﻮ ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺪراﻣﺎ وﺷﺮارة اﻟﺼﺮاع.
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺴﺎرد ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ ،وﺑﺮﻏﻢ
ﻗﺪرة اﻟﺴﺎرد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻣﺘﺠﻨﺒﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ إﻻ أن ﻓﻀﺎءه
اﻟﺮواﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﺲ اﻟﺤﻀﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻜﺎن ﻛﻞ وﺻﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻳﻌﺞ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻲ اﻟﺘﻨﻜﻲ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﺸﺪد اﻟﻮﺻﻒ ﻇﻬﺮ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻛﻠﻤﺎ ﻏﺎص اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ
وﺻﻔﻪ ﻇﻬﺮت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
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اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﻟﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ إذ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺠﺴﻢ
اﻟﻠﻐﻮي ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻓﻀﺎءه ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮل ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ
ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺨﻮن اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺸﻜﻞ وﻋﻴﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺎن وﻏﻴﺮه ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻻﻋﺘﺮاف أن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،رﺑﻤﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ،وﻫﺬا
اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ اﻷدب ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،وﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻷدب اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﻤﺘﺮاﻣﻲ واﻟﻤﺒﻌﺜﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻷدب ﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻪ وﻛﺜﺎﻓﺘﻪ" ،ﻓﺈن ﻗﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻮل )ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻮﺗﻮر( :رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ،رﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن
وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ") ،(15وأﺿﻴﻒ ﻓﺈن ﻗﺮاءة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ اﻟﻘﺎرئ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ذﻫﻦ اﻹﻧﺴﺎن
وﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ إﻻ ﺑﺬﻫﻨﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻦ واﻷدب ،وﻗﺪ
ﺑﻠﻐﺖ أﻫﻤﻴﺔ اﻷدب واﻟﻔﻦ ﻓﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن اﺧﺘﺮﻋﻬﻤﺎ ،وﺳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ وﺻﺎر ﻳﺤﺎﻛﻢ واﻗﻌﻪ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﻤﺎ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﺮارة ﻋﻴﺸﻪ.
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ أدﺑﻴﺘﻬﺎ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ
ﺗﺼﻮرات ﻋﻦ ﻓﻀﺎءات اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻀﺎءات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻴﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ
واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻌﻮاﻟﻤﻨﺎ اﻟﺘﺨﻴﻠﻴﺔ.
ﻻ أﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟﻤﻬﺎ إﻧﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ وﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻌﺪد
اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨّﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ أو اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ وأﺳﻠﻮﺑﺎ وﺑﻨﻴﺔً ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﻓﻀﺎءﻫﺎ
وﺗﺨﻴﻼﺗﻬﺎ.
ﻟﻐﺔ ﻗﺼﺔ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﺎء واﻟﺰﻣﺎن واﻟﺸﺨﻮص ،ﻟﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎء
اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪو ﻛﺄﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ،ﻓﺒﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻫﺎدﺋﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷدﺑﻴﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻈﻬﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد واﻟﺤﺪث
واﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺸﺨﻮص ﺑﺘﺎﺗﺎ ،ﺛﻢ ﻣﺎﻟﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺮد ،وﺻﺎر اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺤﻀﺮ ﻇﻼﻻ ،إن
اﻟﻘﺼﺔ راوﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮع اﻟﻤﻜﺎن واﺧﺘﻔﺎﺋﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ وﻳﺆول.
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻘﺎﻧﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻬﻤﺸﻮن وﻣﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ا ﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وأﻧﻬﻢ راﺿﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﺎﺗﻮن ﻣﻤﺎ ﺗﺼﻨﻌﻪ
أﻳﺪﻳﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻬﻢ ﺣﻖ
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ﻋﺪوان

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺮار ،وﺣﻖ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى ،وأﻣﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺄوا إﻟﻰ
اﻟﻌﺒﺎدات.
ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎﻇﺎ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻣﺜﻞ "ﺷﻮﺣﻴﺖ" و"ﻛﺎﺷﻴﺮ" و"ﺗﺎرﻳﻒ"
و"اﻟﺠﻮﻳﻢ"و"ﺣﺎﺳﻴﺪ" ﻓﻴﻈﻬﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
اﻟﺤﻴﺎة ،ﻓﺒﻄﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎﺳﻴﺪ ،وﻫﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺒﺪﻳﻦ واﻟﺰﻫﺎد اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ
ﺑﺘ ﻌﺼﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻤﺮاﺑﻲ
اﻟﺬي ﻳﻘﺮض ﻣﻦ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮﺟﺲ واﻟﻜﻔﺮ واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺠﻮﻳﻢ.
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﺄﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺷﻤﻌﻮن اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻤﺘﻌﺒﺪ
ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺴﺒﻮت ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻔﺎﺋﻪ ،ﻓﻈﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺤﻴﺮﻫﻢ وﻳﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﻢ ،وﻛﺄن ﻣﻦ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ وﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻠﺤﻈﻮﻧﻪ ﻳﺨﺮج
ﺑﺎﻛﺮا ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ أﻟﺒﺴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ وﻳﺴﻴﺮ اﻟﻬﻮﻳﻨﺎ ﻣﺘﺠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻴﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﻪ،
وﻛﺄن ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.
ﻧﺤﻦ إذن أﻣﺎم ﻟﻐﺔ ﺗﺼﻮر ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ دﻳﻨﻴﺔ ،وﺳﻠﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﻌﻮن
ﻣﻮﻃﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت وﺗﺄوﻳﻼت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ أول ﻏﻴﺎﺑﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺰﻳﺎدة رزﻗﻪ ،أو اﻟﺬﻫﺎب
ﻟﻠﻜﻨﻴﺲ ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ ،وﻃﻠﺐ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻮﻻت ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أوﻟﻬﺎ ﺗﺄوﻳﻼ
ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﺄن ادﻋﻰ أن ﻟﺸﻤﻌﻮن ﺣﺒﻴﺒﺔ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻟﻔﻴﻨﺔ.
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻨﺠﺪ ذﻟﻚ
واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻫﺬه اﻷﻣﻜﻨﺔ ،ﻓﺄﻳﻨﻤﺎ ﻇﻬﺮت اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮأﻣﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﺎس وﺻﻬﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﺮﺿﺎ وﻋﺪم
ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ.
ﺗﺮﺳﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺻﺪون ﺑﺨﺒﺚ ﻻﻛﺘﺸﺎف ﺳﺮ ﺷﻤﻌﻮن
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣﺘﻤﺜﻼ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷم ﺳﻤﺤﺔ واﺑﻨﺘﻬﺎ روﺑﻴﻜﺎ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺷﻤﻌﻮن
دراﺳﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،واﺗﺨﺬﺗﺎ اﻟﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن أﻫﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻀﻮﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻞ إن اﻟﺤﻤﺎة واﺑﻨﺘﻬﺎ اﻛﺘﺸﻔﺘﺎ أن ﻓﻀﻮﻟﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻮ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ
ﻣﻘﻨﻌﺔ ،وﺷﻌﺮﺗﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﺷﻤﻌﻮن اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻛﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻲ ،وأدرﻛﺘﺎ ﺑﺤﺴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﻫﻒ أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻌﻮن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ورﻏﻢ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ أي اﻟﺤﻲ واﻟﺤﺎرة إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ،
وإذا اﺑﺘﻌﺪ ﺷﻤﻌﻮن ﺧﺎرج اﻟﺤﻲ ﻓﺈن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻪ ﺷﻲء ،وﺗﻀﺤﻲ اﻷﺣﻴﺎء
اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰواﺗﻪ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط.
ﺷﻤﻌﻮن ﻛﺎن ﻳﻤﺎرس ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﻴﺒﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮل دون أن ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ اﻟﺴﺎرد ﻋﻦ
ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﻟﻄﺮد أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺪوﻧﻲ ﺗﻘﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻣﻦ إﻫﻤﺎل أﻫﻞ اﻟﺤﻲ ﻟﻪ أو ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ،وإذا اﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎ اﻟﻤﻐﻴﺐ؛ ﻓﺴﻨﺠﺪ اﻟﻨﻘﻴﺾ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺴﺐ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ،وﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ أي ﻋﻤﻞ
وﻳﺮاﻗﺐ ﻓﻲ روﺣﺎﺗﻪ وﻏﺪواﺗﻪ ،وﻛﺄن اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻗﻴﺪ واﻟﻮﺿﺎﻋﺔ ﺣﺮﻳﺔ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﻤﺪارس ،واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﺸﺎرع ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺿﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎن أو اﺗﺴﺎﻋﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺘﻪ ﺑﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎرة
ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻃﺎف ﺑﻬﺎ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﺪارس أو ﺷﻮارع أو ﺣﺪاﺋﻖ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺧﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻘﺎرﺑﺖ
ﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺮء ﺿﺎﻗﺖ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻬﺮﻳﺔ اﻏﺘﺼﺎﺑﻴﺔ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﺬب واﻻﺧﺘﻔﺎء
وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ ﻷﻫﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺷﻤﻌﻮن ﻹﺧﻔﺎء ﻧﺰﻋﺎﺗﻪ؛ ﻷن ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﺳﻴﻌﺎﻗﺒﻪ
ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﺴﻴﺮا ،وﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻄﻘﻮس اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻋﻤﻼ ﺑﻐﻴﻀﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﺳﺮد
ﺑﻼ ﻣﻜﺎن ﻓﻼ ﻣﻜﺎن ﺑﻼ ﺳﻠﻄﺔ ،إن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎن وﺗﺮاﻓﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﻐﻨﺎء.
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻓﻀﺎء اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ "ﺷﻴﺰوﻓﺮاﻧﻴﺎ" ﺣﺎدة ،ﻓﻤﻜﺎن
ﻳﻌﺞ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس وأﻣﻜﻨﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎرد ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻬﺎ -ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺮض
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻤﻌﻮن ﻓﻌﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ "ﺷﻴﺰوﻓﺮاﻧﻴﺎ" واﻋﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ "ﺷﻴﺰوﻓﺮاﻧﻴﺎ"
ﻣﻐﻴﺒﺔ ،ﻓﻌﺎش ﺷﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﻴﺸﺎ ﻓﺎﺿﻼ ﻳﻤﺎرس ﻃﻘﻮس اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻣﺎرس ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻛﺄﺳﻮأ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن.
إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻗﺪ ﻧﻀﺞ ﻧﻀﺠﺎ ﺗﺎﻣﺎ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر
ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺮﻗﻬﺎ ،ﻓﺼﺎر ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺳﻤﺤﺔ وروﺑﻴﻜﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﻤﻌﻮن
وﺟﺮه؛ ﻷن ﻋﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺬل واﻟﺨﺰي ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮرﻫﻦ وﺗﺼﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻦ اﻟﺬي ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج
ﻋﻦ ﻃﻘﻮﺳﻪ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﻫﺮﻃﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻐﻴﻀﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺮق ﻫﺬه اﻟﻄﻘﻮس
واﻟﻬﺮﻃﻘﺎت وإﻗﺼﺎﺋﻪ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ،وإﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻘﺔ ﻛﻴﻼ ﻳﻨﻔﻠﺖ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ ﻋﻘﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ.
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ﻋﺪوان

ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺷﻤﻌﻮن ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻧﻤﻮذج ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ أو ﺷﺎذ ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮع ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ وﻳﻔﻜﺮون ﺑﺎﻻﻧﻔﻼت
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا اﻻﻧﻔﻼت اﻧﻔﻼت ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻄﻮي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺎﻳﺪا ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﺑﻞ
ﻣﻨﺤﺎزا اﻧﺤﻴﺎزا ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻌﻘﺎب ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ،إﻧﻪ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻤﻮروﺛﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻘﺮاﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﻨﺔ واﻷﺧﺮى ﻟﻴﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮا.
إذا ﻛﺎن ا ﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪ ﺣﻀﺮوا إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﻣﻘﺪﺳﺔ روﺟﺘﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﺗﻘﺪﻳﺴﺎ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺑﻞ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﻘﺪس اﺧﺘﻠﻒ
ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ،ﻓﺼﺎرت اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ وﻃﻘﻮس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ ال"اﻟﺘﺎﺑﻮ" اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﻔﺴﻖ واﻟﺠﺤﻮد واﻟﻨﻜﺮان ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ أن ﺗﺨﺮج
ﻗﺪاﺳﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﺤﺠﺎرة واﻟﺘﺮاب ﺧﺮوﺟﺎ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﻌﺎدات واﻷﻓﻜﺎر ،ﻓﺎﻟﻘﺪاﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺳﻮﻧﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻳﺤﻮﻟﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻮي إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻘﺪﻳﺴﺎت أﺧﺮى.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻗﺼﺔ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ"
ﻫﻮ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت واﻷﻏﻠﺐ ﻓﻲ أرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ إﺑﺎن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪن
واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﻓﺈن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺒﻞ  1951أي
ﻋﺎم زﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﻮات اﻟﺤﺰﻳﻨﺎت ﻟﻨﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ ،أﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ
ﻧﺠﺎﺗﻲ )اﻟﻘﺪس  ،(1947وﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻨﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﺆول أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻘﺼﺔ "ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮزاﻏﻠﻮ" ﻗﺼﺔ ﻣﻜﺎن ﻟﻐﻮي ﻣﺘﺨﻴﻞ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن واﻗﻌﻲ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﻤﻮس ،اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺆول أﺛﺎر ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ اﻟﺬي ﺑﺪوره أﺿﻔﻰ
ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻌﺎدا أﺧﺮى ،ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺮف اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ،أو اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ.
إن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ "اﻟﻜﺮوﻧﻮﻟﻮﺟﻲ" ﻣﻦ اﻷﻗﺪم ﻟﻸﺣﺪث أي اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي واﻛﺒﻪ
ﺗﻄﻮر ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺼﺔ دورا دراﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺪث ،ﻓﺎﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻓﻌﺖ اﻟﺤﺪث
إﻟﻰ أوﺟﻪ ،وﻟﻢ ﺗﺸﺘﺘﻪ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ؛ ﻷن ﻻ ﺗﻜﺴﻴﺮ زﻣﻨﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻮاﻛﺒﻪ ﺗﺸﺘﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺎن ،وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪم ﺧﻠﻂ اﻟﺴﺮد ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ
اﻟﺪراﻣﻲ اﻷﻗﺼﻰ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺸﺪودة دون أي ﻫﺒﻮط دراﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث.
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ﻛﻤﺎ أن اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻹﺑﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻤﺮة ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻮﻗﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺮة ﻳﺤﺪث اﻟﻘﻔﺰ )ﺗﻮاﻟﺖ رﺣﻼت ﺷﻤﻌﻮن( و)وﺣﺪث ﻣﺮة أن اﻓﺘﻘﺪﺗﻪ زوﺟﺘﻪ
أﺳﺒﻮﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ( وﻣﺮة ﺗﺘﺴﺎرع اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻣﺮة ﻳﺒﻄﺊ اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻮار – ﻛﻞ ﻫﺬه اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن ،وﺻﻨﻌﺖ اﻟﺤﺪث ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ.
إن ﻗﺎ رئ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻳﺨﺮج ﺑﺎﻧﻄﺒﺎع اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻻﻣﻌﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ،وأﻧﺎﺳﻪ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻳﺨﻠﻖ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ،وﻳﺨﻠﻖ
ﻣﻌﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت "ﺷﻴﺰوﻓﺮاﻧﻴﺔ" ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ :ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪﻳﻦ ،وﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﺰوة ﻣﻦ اﻟﻨﺰوات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎدة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،وﺷﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻧﺰﻋﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮل ﻓﻲ
اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى ﻣﺘﻨﻜﺮا ﻳﻤﺜﻞ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ دون ﺧﺮق أو ﻻﻣﻌﻘﻮل أو ﻋﺠﺎﺋﺒﻲ أو ﻻ
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮدي.
أﻇﻬﺮ اﻟﻨّﺺ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻓﺎﻧﺼﺎﻋﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ا ﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﻔﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻳﻤﺎرس ﺷﻤﻌﻮن ﻛﻞ اﻟﻄﻘﻮس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى
ﻳﻤﺎرس ﻧﺰوﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮل إﻻ أن اﻟﻘﺼﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻨﺪ اﻣﺮأﺗﻴﻦ زوﺟﺘﻪ وﺣﻤﺎﺗﻪ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻤﺜﻼن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻲ
اﻟﺘﻨﻚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﺄﻣﺴﻜﺘﺎ ﺑﺸﻤﻌﻮن ،وﺟﺮﺗﺎه ﻋﻨﻮة وﻫﻮ ﻳﻘﺎوم وﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ،وﻛﺄن اﻟﺴﺎرد ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻔﺮدي واﻟﺤﻞ اﻟﺬاﺗﻲ.
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨّﺺ ﻗﺪرة اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﻨّﺼﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ
اﻟﻜﻤﻴﻦ ﻟﺸﻤﻌﻮن ،ﺑﻌﺪ أن ﻣﺪت ﻟﻪ اﻟﺨﻴﻮط وﺳﺎﻋﺪﺗﻪ وأﻋﺪت ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ،ﺛﻢ أﺷﻌﺮﺗﻪ ﺑﺴﺤﺐ اﻻﻣﺘﻴﺎزات
ﻋﻨﺪﻣﺎ ادﻋﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﺣﻞ ﻛﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﻘﻴﺖ ،ﺛﻢ داﻋﺒﺖ ﻏﺮﻳﺰﺗﻲ اﻟﺠﻮع واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪه وﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ :إن روﺑﻴﻜﺎ ﺣﻠﻮة ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻔﻜﺮ ،وﻧﻔﺖ ﺳﻤﺤﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻤﻌﻮن ﻣﺘﺨﻮﻓﺎ
ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻮن روﺑﻴﻜﺎ ﺗﻄﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺒﻐﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻪ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﻟﻨّﺺ ﻓﻀﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺮاره وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻔﺸﻞ ﺣﺘﻰ
ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﻣﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻤﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻜﺮ.
إن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻇﻬﺮت ﻓﻲ أوﺿﺢ ﺻﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأﺗﻴﻦ ،وﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺮأة ،ﻓﺘﻤﺎﻫﺖ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﻤﺎ ﺗﻨﺪﻓﻌﺎن ﺑﻜﻞ ﻗﻮة ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺮﺟﻞ ورده إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﻨﺰواﺗﻪ وﺣﺮﻛﺎﺗﻪ وأﻃﻤﺎﻋﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﺮأة دورا ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻣﻊ
اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻤﻦ دون ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻨﻔﺮط اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن.
ﻧﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻓﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻤﻊ،
ﺳﻤﺤﺔ وروﺑﻴﻜﺎ ﻳﻄﻤﻌﻦ ﻓﻲ أﻣﻮال ﺷﻤﻌﻮن وﻳﻨﺼﺒﻦ اﻟﻤﻜﺎﺋﺪ ﻟﻪ ،وﺷﻤﻌﻮن ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎ
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ﻋﺪوان

اﻟﺘﺴﻮل اﻟﻤﻨﺒﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى ،ﻓﻬﻞ ﻫﺬه ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺎل
ﺑﻜﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل؟ أم أن ﻫﺬه ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻤﺘﺼﻮرة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ؟ ،أم أن ﺷﺎﻳﻠﻮك
ﺷﻜﺴﺒﻴﺮ ﺗﺴﻠﻞ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎق اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ؟ أم ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﺨﺺ أﻓﺮادا أو ﻃﺒﻘﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻚ؟
اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻳﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﺧﺘﺮاﻗﻪ ﻟﺘﺘﺤﻮل
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻠﺘﻴﻦ أﺻﺒﺤﺘﺎ ﺳﻠﻄﺔ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺔ؛ وﺑﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﻄﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري اﻟﺬي ﻫﻨﺪس اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮار ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺷﻤﻌﻮن اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺨﺮق اﻟﺘﺎﺑﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻟﻢ ﺗﺆت أﻛﻠﻬﺎ ،وأﺟﻬﻀﺖ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮأﺗﻴﻦ رﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮرة.
اﻟﻤﻜﺎن اﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺒﻮﺣﺔ ،ﻓﻜﺎن
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺸﻤﻌﻮن ﺑﺎﻟﺘﺴﻮل ﻓﻴﻪ دون ردﻋﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺮﺻﺪ ﺻﺤﻔﻴﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻓﻀﺎء اﻟﻨّﺺ اﺳﺘﺨﺪم
اﻟﺴﺎرد ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻛﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎن ﻣﺤﺎﻳﺪا ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ اﻧﺤﻴﺎز ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ،ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﺮأﺗﺎن ﺳﺤﺐ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻨﺎﻗﻪ وﺟﺮه ﻋﻨﻮة وﻫﻮ ﻳﻘﺎوم وﻳﺴﺘﻐﻴﺚ دون أن ﻳﺤﺮك أﻫﻞ
اﻟﻤﻜﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎ ،وﻛﺄن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ وﻟﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ.
ﺳﺄذﻫﺐ ﻣﻊ ﺑﺎﺷ ﻼر ﻓﻲ أن ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﺷﻼر ﻣﻦ
ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﺜﺒﻴﺘﺎت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ) ،(16ﻣﻊ ﻓﺎرق ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ أن اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﺣﻀﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ :اﻷول ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ وﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻟﻢ وﻧﻤﺎذج ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻮل وﻣﺎ
ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻟﻢ.
إن اﻟﺴﺎرد ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻀﺎء اﻟﻨّﺺ وﻋﺎﻟﻤﻪ،
وﻗﺪ رﺳﻢ اﻟﺴﺎرد ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﺼﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪا وﺑﻜﻼم ﻣﻘﺘﺼﺪ دون اﻧﻔﻌﺎل ﺣﺘﻰ ﻟﻨﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن
ﻫ ﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺼﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻼ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻼم وﻻ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاع ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ ،وﻗﺪ ﻫﺘﻚ اﻟﺴﺎرد ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻔﺰ ﻋﻦ رﺣﻼت ﺷﻤﻌﻮن ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘﺴﻮل دون أن ﻧﻌﺮف ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،وﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺳﺮدﻳﺎت واﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻬﺘﻚ
ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻫﺘﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻞ زار ﺷﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﻏﺰواﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ واﺣﺪا أم ﻋﺒﺮ ﻋﺪة أﻣﻜﻨﺔ وﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺰارة؟ وﻣﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻴﻬﺎ؟
وﻫﺬا ﻳﺄﺧﺬﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ،ﻓﻬﻞ ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ وﻋﺎء أم ﻛﺎن ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮا
وﻣﺘﺄﺛﺮا؟
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اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺎﻳﺪا ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻋﺎء ﻣﻤﻬﺪا ﻟﻠﺤﺪث وﻓﺎرﺷﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺼﺎر ﻛﻞ
ﺷﻲء ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻀﻮي ﺑﻪ ،ورﻏﻢ ﺟﻨﻮح اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ وﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﺮد اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻻ أن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻧﻤﻂ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﺎ وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻇﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن أو ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﺔ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺻﺪﻗﻲ؟ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺎء واﻟﻤﺪﻳﺢ ﻛﺎن ﻧﺠﺎﺗﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻬﺠﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮدﻳﺔ إﻧﻪ دس ﻓﻲ ﻋﻘﻞ اﻟﻘﺎرئ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدي
اﻟﺘﺴﻮﻟﻴﺔ دون أن ﻳﺘﺪﺧﻞ أو ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻼﻓﻴﻒ اﻷﺳﻄﺮ واﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﻮرة
اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ دون أن ﻳﺨﻠﺨﻞ أﻓﻖ ﺗﻮﻗﻌﻪ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ،
وﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻫﺬه ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
اﻟﺨﺪاع واﻟﻄﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮأﺗﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﺤﻴﻜﺎن اﻟﻤﺆاﻣﺮات ﻛﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮان ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺷﻤﻌﻮن
ﻓﺘﻈﺎﻫﺮﺗﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺘﺪﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻟﻄﻤﻊ
اﻟﺬي ﻻ ﺣﺪود ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﻤﻌﻮن ،ﻓﺼﻼﺗﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻧﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎﺳﻴﺪ
اﻟﻤﺘﻌﺒﺪﻳﻦ اﻟﺰﻫﺎد ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻨّﺰوات واﻟﺘﺴﻮل ﻣﺘﻨﻜﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﻤﺨﻔﻴﺔ.
إن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨّﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ أﻇﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻬﻞ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻠﻪ
أم ﺷﻬﻮاﺗﻪ؟ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ أﻇﻬﺮت أن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻔﺮوﻳﺪي أي ﻣﻦ ﺷﻬﻮاﺗﻪ
وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ اﺗﺒﻊ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،اﺻﻄﻨﻌﺖ اﻟﻤﺮأﺗﺎن اﻟﺘﺪﻳﻦ ﺛﻢ أﻏﺮﺗﺎه ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
واﻟﻄﻌﺎم واﻟﻨﺒﻴﺬ ﺣﺘﻰ أدﻣﻨﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺳﺎءﻟﺘﺎ ﻋﻘﻠﻪ إن ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ إن رﺣﻠﺘﺎ ،ﻓﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﺷﻤﻌﻮن إﻻ أن أذﻋﻦ ،ﻓﻤﺸﻂ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﺛﻢ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺘﺎة.
ﻟﻴﺲ اﻟﺠﺸﻊ وﺣﺪه ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺤﻜﻢ ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻞ اﻟﺒﺨﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺠﺒﻦ اﻟﺮﻋﺪﻳﺪ ،ﻓﻬﺬه
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "اﻟﺸﻴﺰوﻓﺮاﻧﻴﺔ" ﻟﺒﺴﺖ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ،وأﺣﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻟﺰواج ﺣﺘﻰ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ
أن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎدﻳﺎت وأﻧﺎﻧﻴﺎت ،وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺒﺎﻧﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮاﺟﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﺜﺎﻟﻮث اﻟﺠﺒﻦ واﻟﺠﺸﻊ واﻟﺒﺨﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺢ
اﻟﺴﺎرد ﻓﻲ رﺳﻤﻬﺎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ دون ﺗﻮﺗﺮ ﺳﺮدي أو ﺧﻠﻞ ﺑﻨﻴﻮي.
وإذا ﻛﺎن ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﻳﺮى أن وﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء ﻳﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ؛ ذﻟﻚ أن ﻟﻸﺷﻴﺎء ﺗﺎرﻳﺨﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻷﺷﻴﺎء) ،(17وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻤﻌﻮن ،ﻓﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ إن وﺻﻒ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﻟﻠﺒﺎس
اﻟﺒﺎﻟﻲ واﻟﻤﺘﺪﺛﺮة ﺑﺎﻟﺼﻼة إﻧﻤﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ وﻋﺸﻪ واﺳﺘﻤﺮارٍ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ أن ﺻﻔﺎت اﻟﺤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺪوان

ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﺤﻲ اﻟﺘﻨﻚ اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﻤﻌﻮن اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺸﻤﻌﻮن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻨﻪ،
وﺣﻲ اﻟﺘﻨﻚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،إن ﺻﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻲ
واﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻳﻨﻤﻮان ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺼﻮرة ﺗﻜﺎد أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪة ﻣﻊ اﻧﻔﺼﺎل ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
إن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر أﺳﺒﺎب ﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﻤﻌﻮن واﻟﻮﺻﻒ اﻹﻳﻬﺎﻣﻲ اﻟﺬي
ﻳﻮﻫﻤﻨﺎ ﺑﺄن ﺻﻔﺎت ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﺰﻳﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ
ﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﺔ ،ﻓﻤﻦ دون رﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪوده وﺳﻠﻄﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه
اﻟﻘﺼﺔ أن ﺗﻜﻮن ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺠﻮﻫﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻈﻬﺮاﺗﻪ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ
واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ وأوﺿﺎﻋﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺪه اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ أﻣﺎ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ.
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 -16ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ -دار اﻷﻗﻼم ﺑﻐﺪاد،ص.46
 -17أ.م ﻓﻮرﺳﺘﺮ :أرﻛﺎن اﻟﻘﺼﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻤﺎل ﻋﻴﺎد ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد-دار اﻟﻜﺮﻧﻚ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1960 ،ص.50

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
ﺑﺎﺷﻼر ،ﻏﺎﺳﺘﻮن) ،د.ت( ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ،دار اﻷﻗﻼم ،ﺑﻐﺪاد.
ﺑﺤﺮاوي ،ﺣﺴﻦ ،(1990) ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط  ،1ﺑﻴﺮوت واﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء.
اﻟﺠﺰار ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي ،(1998) ،اﻟﻌﻨﻮان وﺳﻴﻤﻮﻃﻴﻘﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎب-ﻣﺼﺮ) ،دط(.
اﻟﺤﺠﻤﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،(1999) ،ﻋﺘﺒﺎت اﻟﻨّﺺ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء.
ﺣﺠﻴﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ) ،د.ت( ،ﻫﻮس اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺟﺴﺮ اﻟﺮواﻳﺔ https://www.almodon.com/

.culture
ﺣﻤﺪاوي ،ﺟﻤﻴﻞ ،(1997) ،اﻟﺴﻴﻤﻮﻃﻴﻘﻴﺎ واﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،م) ،(25ع) ،(3اﻟﻜﻮﻳﺖ.
دي ﻟﻨﺠﻮ ،أﻧﺪري ،(1999) ،ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺗﺢ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻮاﻓﺬ-اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
اﻟﻌﺪد) ،(10ﺟﺪة.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻋﺪوان

ﺻﺪﻗﻲ ،ﻧﺠﺎﺗﻲ ،(1981) ،اﻷﺧﻮات اﻟﺤﺰﻳﻨﺎت ،اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ-
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ط ،2ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻄﺮﻳﻄﺮ ،ﺟﻠﻴﻠﺔ ،(1998) ،ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ اﻟﻨّﺼﻴﺔ ،ﺣﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﺔ :ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻮر -
اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ – اﻟﻘﻄﺎف ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻌﺪد) ،(29دار اﻟﻔﻼح ،ﺑﻴﺮوت.
ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،أ.م ،(1960) ،أرﻛﺎن اﻟﻘﺼﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻤﺎل ﻋﻴﺎد ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،دار اﻟﻜﺮﻧﻚ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻗﻄﻮس ،ﺑﺴﺎم ،(2001) ،ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﻮان ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ط ،1ﻋﻤﺎن.
ﻟﺤﻤﻴﺪاﻧﻲ ،ﺣﻤﻴﺪ ،(2002) ،ﻋﺘﺒﺎت اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ )ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮي( ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ،
اﻟﻌﺪد) ،(46دار اﻟﻔﻼح ،ﺑﻴﺮوت.
ﻣﺤﻤﻮد ،ﺣﺴﻨﻲ ،(1998) ،اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ رواﻳﺔ "زﻳﻨﺐ" اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺪﻻﻻت ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ،
اﻟﻌﺪد) ،(28اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺟﺪة.
اﻟﻤﻄﻮي ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎدي ،(1999) ،ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻟﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺎرﻳﺎق،
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،28اﻟﻌﺪد.1
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